



A survey on the gap between
intended (or desired) number
and actual number of children
西　村　　　智 　
This article describes the results of reseach utilizing a survey on
the gap between intended (or desired) number and actual number of
children in a family. Relevant past studies are introduced by theme;
the research on the predictive validity of intended fertility both on the
macro and micro level and the research on the factorial analysis of the
gap between wanted and actual number of children. Our main remarks
are (1) the fact that reproductive intention can be e®ective only for
a short-term forecast, (2) the vulnerability of Bongaarts model when
applied, and (3) the lack of the important variable in the estimation of














































































































Freedman, Freedman and Thornton（1980）はデトロイト在住の既婚白人





















もが 0.37人増え、条件付きで欲しい子どもが 1人増えると 0.211人増えるこ
とを示した。その他、本人、配偶者の収入はともに追加子ども数に負、女性の
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Quesnel-Vall¶ee and Morgan（2003）はアメリカの National Longitudinal
































5) たとえば、フランスの Monnier（1989）は 5 年という短いスパンをとっているが個人レベル
では不一致性があると指摘している。また、アメリカのデータ NSFH を分析した Heaton,
Jacobson and Holland（1999）も人々の出産の意向がわずか 6 年のうちにかなり変わるこ
とを示したが、これは Childlessness を希望した人に限られた分析である。また、本文でも紹

































するのは非常に困難である。Rindfuss, Guzzo and Morgan（2003）は、この





　 Sensitivity = ln (TFRt /TFRl) / ln (FLFPt /FLFPl)
ただし、FLFPは女性の労働参加率、添え字の tは利用可能なデータの最も




















9) Morgan and Hagewane（2005）, p.22.
10) 1998 年～1999 年に United Nation Population Fund によるサポートを受けて行われた出
生と家族に関する調査。23 カ国を対象に行われた。日本は含まれていない。
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